





An Attempt to Relate Gross Inte:nsity 
of a Co臨pou:nd0品orto the Total Co:ncentration 
of Ingredients (VIII) 
一~Effect of Temperature upon the Sense of Smell (Part 2)一一
Isamu SANO， Aichi SANO and Kimihiko OHY A 
In the preceding report (VI)， we have derived an equation rεpresenting the temperatur巴
dependence of the odor intensity， and， making use of it under some suppositions， we hav巴found，
as a first approximation， that， at ordinary temperatur巴andthereabouts， the intem;ity decreases 
with the increase in temperature 
In the present report， we have re-examin色d，aiming at a better approximation， the 
characteristics of some quantities which had been regarded as independent of temperature in the 
pr巴cedingreport. The results are as under 
(1) Eq司 (8)in text， of just the same form as the previous one with th巴巴xceptionof only one 
numerical coefficient， was obtained by closely following the foregoing procedure， and it was 
shown that the influence of temperature was smaller than that found previously 
(2) On the assumption that the the surface area of olfactory organ might be affected by 
temperature， Eq. (9) was derived， indicating the possibility of the odor intensity reaching a peak 
at a definitεtemperature ; reckoning it to be in the region of 25' -30'C according to literature， the 
expansion coeffici巴ntof the sensory area was found to be of the order of magnitude of 10-2 1/ 



























を提出し，これを，y;， fl (M ; a，g)およびBを温度に
関せず一定と看倣し，微分して下式
dI に 1一一三一〔玄k;)ー土ー(ヱkIQI)~dT '-"'/2T (2) 
34 佐野 保。佐野愛知 a大矢公彦
を得，ここでQ，=Qと置いて次の如く
dI 2:k， ，_ Q 
百戸三寸(5+ :r) (3) 
簡単化した後，これに従って温度の影響を算定した。結
果は第6報，表2の通りである。


































日 N .σ!_.， p QI/RT 
1一宮石田，RT)l/2'v;-.e
となるが，これを数値的に理解するために下の場合*
M， =100， d， =36.6 x 10-16cm2， 町三1X
1010secl， Q，二4x 103caljmol， Tニ300'K
を計算すると a，二 4.3，X 10-5cm'jdyn，従って，例えば
p，=1.04dynjcm2 (1 ppm)の場合には 1+a，p，= 1 + 







dI ，~" 1 ，~， ~， 1 二一(2:k，)o~ ー(2:k ， Q ，) n~rr2 (7) dT --'""1) 2T -'''''l') R1 
を導くことができ，さらに Q，~Q と置くと (8)式
長=寄ト(1+早〉 俗)
が得られる。 (8)式は第 6報の(7)式と殆んど変わりがない
























Q (cal/mol) * ε(deg-1 ) 。 1. 7 X 10-3 
1 X103 7.2 X 10-3 
2 X 103 1. 3 X 10-2 
3 x103 1.8x 10-2 








ない。 Q=0~lxI03の場合には(1 .7~7.2) x10~3 と算
出されているが，これは例えば金，ナトリウムヲポリス
チレン，パラフィンおよび蝋なと、の固体の線膨張率 (x
104)4)0.14(20"~40"C) ， O. 70C 0 "~50"C) ， 0.34~2.1(室
温)， 11 ~4 8 C 0 "~49"C) および2.3~15.2 C lO"~5TC) 
などより 1桁大きい値であるが，水，食塩水 (20司6%)，
酢酸，ベンゼンおよびエチノレエーテノレなどの液体の体膨
張率 (x103)4)0.15~0.30 C10"~40"C) ， 0.41 (20"C)， 
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